%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 018

No. 010

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1273; A. R. No. 373-J of 1898 )

Ś. 1127<2>

T

(१।) श्री [।।] शकवर्षवुलु ११२७ नेण्डु श्रीमदन तव‒

(२।) र्म्मदेवर प्रवर्द्धमानविजयराज्य संवत्सर-

(३।) वुलु १० श्राहि तुला पुन्न(र्ण्ण)म(मि)यु गुरुवार-

(४।) मुनांटि सोमग्रहणनिमित्तमुन श्रीकू-

(५।) र्म्मनाथदेवर अमुदुपडिकिं गोल्लापुनांड्ड-

(६।) गट्टन देवराजु जम्मुनवंद(ध)किंद्दि सन अ-

(७।) करमुलो लगद्देवनिकोल नाचंद्राक्कस्था-

(८।) इगां वेट्टिन भूमि ई वंद्द(ध)क्रिंद्द मू-

(९।) ंडुपुट्ल[भू]मि इच्चिति [।।]

<1. It is to the left of the A. R. No. 373-I.>

<2. The corresponding date is the 29th September, 1205 A. D., Thursday. An eclipse of the moon occurred on this day in the full-moon day of Aśvins. The king named Anantavarmadeva is identical with Anantavarma Rājarājadeva III whose 10th Srāhi fell in A. D. 1205. (Vide O. H. R. J. Vol. V. PP. 99 f )>